


































（Maul 1994 参照）、「シュルプ」（Reiner 1958 参照）、「マクルー」（Abusch 





















































































































第 12 書板として付された（3.3. 付論参照）。
本来の標準版『ギルガメシュ叙事詩』は第 11 書板で終わっているのであ










































































































（Scurlock 2006, 123)。 そ れ は musukku (“unclean man or woman, person 


























































アッシリア王エサルハドンに送った書簡の一つ（Parpola 1993, No. 238）に
もアーシプによる似た厄払いが見られる。
この儀礼はアブの月（第 5 の月、真夏の時期）とテベトゥの月（第 10 の
月、真冬の時期）に行う（16 行）とされる。さらに 1 年中続けるとよい
（18 行）と言われていることは、この病気が重篤であることを意味する。
真夏のアブの月に特に盛大なキスプをささげる儀礼がバビロニアで古く









事詩が 1872 年に「発見」されていた。しかしニネヴェ版以前から第 12 書板
が付された。その奥付（コロフォン）の一つからサルゴン 2 世（在位前 721–
705 年）の治世直後に、第 12 書板がカルフにおいて第 4 の月ドゥウズ（ドゥ
ムジに同じ）の 27 日に書記ナブー・ズクプ・ケーヌ（この書記の系譜は
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Parpola 1983, xviii-xix 参照）によって書写されたことがわかった（George 
2003, 737-738）。そこから E. フラームは、戦死して埋葬されなかった先王
サルゴン 2 世の死者供養の必要を新王センナケリブ（在位前 704–681 年）


































う ら ぼ ん え
蘭盆会や、アステカの影響を強く受けたメキシコのカトリックの「死者
の日」（10 月 31 日–11 月 2 日）に近い行事のように思われる。時期的にも





2） Walker and Dick 2001; 笠谷 2012; 細田 2016 など参照。







て研究されてきた。Nissinen 2003; Parpola 1997、月本 2010, 259–288 参照。
6） たとえば Hrůša 2015 参照。
7） エリアーデ 1974（文庫版 2004）。
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9） STT 91+287: 19’// BM 47753; Stol 1993, 61.
10） Labat 1951, No.24, 64.
11） Labat 1951, No.78, 75; Stol 1993, 64.
12） Labat 1951, No.78, 76; Stol 1993, 69.
13） Scurlock 2006, 477-479, No.199 (LKA 85). スカーロックは誤ってこれを “No.198”
としたが “No.199” が正しい。








術』（堀一郎訳）冬樹社（文庫版、筑摩書房、2004）（原著：Mircea Eliade, Le 
chamanisme et le techniques archaïques de l’extase, 1951, フランス語改訂版 1968; 
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Research Notes
Curing Illnesses by Caring 
for the Spirits of the Dead:
Some Considerations on the Rituals Performed 
by the Mesopotamian Āšipu
by Kazuko WATANABE
The specialist called ‘the āšipu’, played several significant roles in An-
cient Mesopotamian religious practice. The word āšipu, a derivative of the 
verb (w)ašāpu(m) “to chant,” means “the man who chants.” Therefore, his 
essential role was to chant an incantation or šiptu, which also derives from 
the same verb. The main roles of the āšipu can be divided into two groups: 
the first is to transform divine statues of wood into living gods through the 
ritual of “mouth washing” (mīs pî). The second is to cure illnesses, and to 
protect people from misfortune by means of other rituals available to them.
In the case of an illness, the āšipu seemed to have an insight into the 
cause of his patient’s illness, probably due to his shamanistic ability. There 
were quite a large number of cases in which malcontent spirits of the dead 
caused illnesses among their living, descendants and others. The āšipu would 
choose the appropriate ritual to perform in each case, which consisted of in-
cantations, usually prayers that were chanted by the āšipu and/or his patient, 
and some other ritual acts.
The author of these notes focuses on two written programs of rituals in 
which the āšipu transfers the dissatisfied spirits to an animal or a part of one, 
and has that animal partake of offerings so that the spirits of the dead are satis-
fied and then sent back to the netherworld. In the case of critical illness, the 
rituals were performed annually, especially in the months of Abu (in summer) 
and Ṭebētu (in winter), when the path to the netherworld was thought to open. 
In this way, it was believed that the patient would be healed. Finally, some 
principles and theories about the āšipu’s role in the rituals will be discussed.
